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DIE KYPRO�IE\OLSCIIE SCIIR!Fl':

1

TE:>;TI� OND KONTFXTE

Die Kontextc mcincs Titcls sind als zwcierlci, Wissenschaftlich und Archiiologisch.
;,u n:TstcherL
DIE
V or

E:\TDEC'Klif\Ci

KYPROI>Ill\OlSCHER SCHRIFI'

199 Jahrcn n�rCiffcntlichtc Josef von Hammer die crste rnodcrnc Entdcckung eincr in

die Stcirmand cines Grahcs irn antikcn Paphos (Kouklia) cingcmeiBeltcn kyprisch-sylla
"
Die weitcren Funclc mit diescr Schrift versehcner Objekte h�iuftcn sich

bischen InschrifL

rapide und 1852 publizierte Honore Albert de Luynes die crstc wisscnschaftliche Studie
1
dcr kyprischcn Schriftcn,
1869 wurdc in Dhali cine Bilinguc rnit clcr lokalcn Schrift unci
4
Phtinizisch gcfunclcn, Sic envies sich als SchlLisscl zur Entziffcrung,
Es wurdc dcutlich. claG cs sich um cine syllabischc Schrift handclt, mit cler Gricchisch
g:cschricbcn wurcle,

Inncrhalb cines Dreivicrtcljahrhundcrts nach dcr crstcn Entdeckung
5
war cs also gelungcn, den Grossteil der kyprisch-syllabischcn Inschriften zu lesen,
Danach konzcntricrtc sich das Interesse der Forschung auf den Inhalt cler Inschriften,
6

insbesondere die clarin dokumentiertcn historischen unci politischcn Gegebenheiten.

Die Erkcnntnis der Existcnz bronzczcitlichcr zyprischer Schriftcn, neben den bckanntcn
dcr historischcn Pcriodc. brauchtc ctwas Einger.

Es wurden keine Iangen, clurch interne

Indizien oder anhand von Objekttypus oder Kontext daticrbaren Inschrilkn, wic im Faile
dcr klassisch-kyprisch-syllabischen Schrift, aufgcfunden. Statt dessen kamen die Bcfunde
in Form sehr kurzcr Inschriftcn zutage, oft lcdiglich cinzelnc Symbolc, cingeritzt in ver
schicdene Objckte, dcren FundorL Datierung odcr Hcrkunft fragwlirdig warcn: cin Paar
Rollsiegel, cin Goldring aus Larnaka, Mykenischc Vasen mit in die Henkel eingeritztcn
oder ur1tcr die Basis gepinscltcn Symbolcn. unci flinf klcine Tonkugeln.

Jedoch hiiuftcn

sich allmahlich die Pundc.

Um die Jahrhundertwcndc bchauptcte Sir Arthur Evans, cine
7
zyprischc Schrift der spaten Bronzczeit zu erkennen.
Kurz dm·auf tauftc cr die Schrift

' Ich bin Constanze Witt flir ihrc gcwisscnhaftc Ubcrsctwng der mlincllichcn uncl schriftlichcn
Vcrsionen dicscr Arbcit dankbar.
'0. MASSO:'\, Les Inscriptions chvpriotes svllabiques: Recueil, criticjlle, et comment(;,
RCimpression augmcntee (= ICS2}, Paris 1983, 18, 101, 112-1141'\r. 16.

' HO:-lORI'-Tlii�ODORIC-PAUL-JOSEPII D' ALBERT, Due DE LCYi\FS, Nwnismatique et inscriptions

chyprioti's, Paris 1852.

'ICS', 246-248 1'\r. 220,
·

Es gibt nur wcnigc Inschriften, die nicht als Gricchisch gclescn wcrdcn konncn; 0, Masson hat
die Thcorie gciiul3crt, dal3 es sich clabci urn cine cinhcimische Schrift, Etcocypriot, handclt (ICS',
85-87).
'' ICS2, passim.

A, EVA:'\S. "Mycenaean Cyprus as Illustrated in the British Museum Excavations,'' The Journal

of the Anthropological Institllfe of Grcut Britain and Ireland 30 (!'IS 3) ( 1900) 199-220, bcs.

216-217,

'
''Kyprisch-Minoisch" -- wonach sic auch hcutc hcnannt winl. ' Der Name o.piegclt Evan�'

G Iaube wider, daf3 sich das kyprischc Schri ftsystcm auo. den frLih�igaischcn Lincar

Werle zu lcscn. Die ollcnsiehtlichc Beziehung zwischen den lincaren Schriften der zypri

schriften cntwickclt habe.

schen und dcr Jgiiischcn Bronzezeit cnnuntcrte Evans und andere Forseher, darunter

Dicsc Hypothese flihrte er zurLick auf den Vcrglcich mit den

Pcriodc fi.ihrtcn zu Vcrsuchen. die frliherc Schrift durch Einsetzcn kyprisch-syllabischer

l'linfzchn Evans bckanntcn spiitzyprischen Zcichen und weitergehend auf die bei den Gra

Persson. die Glcichung cincn Schritt weitcr zu treibcn und die vorgeschlagcnen zypri

bungcn des Britischcn Museums cntdccktcn 1-Iinwcisc auf cine mykcnischc Pr�iscnz auf

schcn Werte in ihre tigaischcn Gcgensti.ickc umzusctzcn.

Zypern.

wire! cin VcrsEindnis dcr kyprominoischen Sprachc(n) als cntschcidend zur L6sung ctli

Dm

Schlicf:\lich, und heute noch,

chcr linguistischcr und historischcr Fragen angcschcn, besonders solchc. wclche die

BECJRIFF "KYPROMINOISC!f'

tigaische Anwcsenheit auf dcr Insel nahcr crr6tcn di.irften.

Es stclltc sich hcr�llls. daB der von Evans gcpragte Bcgriff "Kyprominoisch'' tat

Evans Untcrsuchung dcr spatzyprischen Schrift \Vurzeltc in seincm Hauptintercsse

s�ichlich die Lagc gcnau trcflcn di.irfte, zumindcst was die Schrift bctritlt. da jlingcre

fUr die �igiiischcn Lincarschriften und scin Vcrsuch, Kyprominoisch zu lcscn. bing mit

Funclc und Studicn die These cines starken minoischcn Einrtusses auf die Entstchung
9
Evans lcitete seine kyprominoischc Zeichcnlistc

scincm Wunsch zusammcn, dadurch die Dokumcntc Kretas vcrstchcn zu k6nnen.

zyprischcn Schrifltums untersti.itzten.
von allen ibm bckanntcn,

mit Inschriftcn

versehencn spatzyprischcn Ohjekten her.

Seitdcm folgt die Wissenschaft scincm Vorbild zum grc)f3ten Tcil und dcr Bcgrifl

Ein

zwcitcs Mitglicd dcr wichtigcn crstcn Generation dcr kyprominoischcn Forscher war Axel
Persson.

Wie Evans wolltc Persson die Schrift dadurch entzifTcrn, daf3 cr die kyprisch
10
Jcdoch hattc

syllabischcn Wcrtc fUr die cntsprcchenden kyprominoischen cinsctzte.

"Kyprominoisch" bczeichnct wcitcrhin stimtlichc Inschriftcn, die auf odcr im Zusammcn

Persson Zugang zu Objcktcn, deren archtiologischc Fundkontexte dokumcnticrt warcn:

hang mit Zypcrn dcr sptitcn Bronzezcit gcfundcn wcrdcn.

von solchcn lndizien machte cr Gcbrauch in seinen Interprctationen.

Dies hat zu etlichcn Vcrwir

Seine Methode

rungcn geflihrt. da cs nicht gckliirt ist. ob all dicse Zeichcn und Inschriften wirklich zu

vcranschaulicht cine Stuclie an scchzchn markicrten Vasen, die von dcr schwedischcn

cincm cinzigen Schriftsystem gchorcn, odcr Liberhaupt zu cinem Schrcibsystcm. Die

Zypcrnexpedition in Enkomi Grab

grcH.)te Schwicrigkeit. mit dcr sich jedcr Forschcr in Kyprominoisch konfrontiert sicht,

wicderholtc Auftretcn bcstimmtcr Zcichengruppen auf den in diescm Grab gefundcncn

licgt in dcr Entschcidung, wclchc Zcichcn und Inschriftcn tatstichlich dcm "Kypromi
.,
I10isch gcnanntcn Schrcibsystcm. odcr Systcmcn, angchorcn.

Vascn und argumcnticrtc in Ki.irzc, daG die Zcichengruppen sich auf die Namcn dcr dort
12
11
Bcstattcten bezogcn.
Ich kann seiner Interpretation zwar nicht bcistimmen:
in diescm

Ungenihr

250 Objekte tragen Inschriften, die gcwc)hnlich fi.ir kyprominoisch

gchaltcn wcrden.
chte unci Kcramik.

Daruntcr bcfindcn sich Tontafcln, Votivst�indcr, Schmuck, Wcbgcwi
Es wurdc bishcr kcin Archiv mit kyprominoischcn Tafeln cntdcckt.

18 ausgegrabcn wurdcn.

Persson beobachtcte das

Kontext jcdoch ist fcstzuhaltcn, dal3 Persson in der Formulicrung seiner Thcorie den
archLiologischcn Kontcxt mitberi.icksichtigt hat.

Es ist bcachtcnswert, dal3 Persson nicht

davor zuri.ickschrccktc, auf mykcnischc Tonwarc cingekratztc Zcichcn als zyprische

obwohl vier Tontafcln in kyprominoischcr Schrift im syrischcn Ugarit in cincm Archiv.

Schrift erkcnnen zu wollcn. Typisch fi.ir sowohl die fri.ihcstcn als auch die ji.ingstcn Ent

das hauptsLichlich aus ugaritiscbcn und akkadischcn Tcxtcn hestand, gcfundcn wurdcn.

zitlcrungsvcrsuchc ist die Kombination

\Vciterc vier Tontafcln barg Enkomi auf Zypcrn.

Ansonstcn sind wenige !Jngcrc kypro

Ansatz ist

inklusiver aber auch spez)fischer Mcthodcn.

Ocr

inklusiv, wei! cr jcdcs moglichc Bewcismittcl in den Entzifferungsvcrsuch mit

minoische Inschriftcn bekannt: cin Tonzylindcr aus Enkomi und fi.inf Zylinclcr aus

cinbezieht: sowohl jcglichcs Zcichcn auf jcglichem Gegcnstand. als auch Verglcichc mit

Kalavasos an dcr SUdkUste dcr Inscl.

Zcichcn und Markicrungsformen anderer Schriftcn und Kulturcn sowie Hinwcisc aus dcm

Bei den erhaltcnen Excmplarcn handelt cs sich

Fundkontcxt.

Spezijisch,

wei! nur cine cinzigc Klassc von Bcweismatcrial hcrangczogcn

1 10 Zeiehcn; Hingcrc Dokumcntc mit ungcfahr 20-50
Zeichen sind auch bekannt und die ltingstc Tontafelinschrift bcstcht aus i.iber 400 Zcichcn.

wird.

Wegen dcr breitcn rtiumlichcn und zeitlichcn Strcuung und dcr Untcrschiedc im Kontext

Textcn odcr Schreibmustern auf Zypcrn dcr sptitcn Bronzczcit in Einklang zu bringcn ist.

hauptsachlich um ki.irzcre Tcxtc mit

ist cs schwicrig fcstzustcllcn, ob die Zeichcn eincm bcstimmtcn Schriftsystcm odcr gar

Es wird nicht darlibcr nachgcdacht, wic und ob dicsc Interpretation mit andcrcn
Nicht jcder schlof3 sich mit Bcgcisterung dcr Entzifferungstcndcnz an.

Claude

einer Sprachc angcborcn.

Forrcr Schacffers Untersuchung der gcmaltcn Zcichen auf mykenischen Tonwarcn ist cin

FORSC'HUNGSGESCHICI!TE

gutcs Beispiel des V crsuchs, ein Schriftvcrwcndungsmustcr zu vcrstehen.

Von Anfang an lag die Entziffcrung des Kyprominoischcn dcr Forschung am
Herzcn. Die fri.ihc Entzi!Tcrung dcr kyprisch-syllabischcn Schrift und die deutlichc Konti
I1llit�it zwischen den Formcn zypriotischer Zeichcn dcr Bronzezcit und der historischen

' A. Ev c\;\'S, Scripta A1inoa I, O.xford 1909. 70-73.

· T. G. PALAII\lt\, ''Ideograms and Supplementals and Regional Interaction among Aegean and
Cypriote Scnpts," lvlinos 24 ( 1989) 29-54.

SchaefTcrs

'"A. W. PERSSON, "Appendix I: More Cypro-Minoan Inscriptions, . . in E. Gjcrstad c£ a!., The

Swf'clish C�vpms Expedition Vol. lil Text, Stockholm 1937, 601-618. Vgl. PAL\!1\!i\ (Anm. 9) fUr

cine Kritik an dicser Ylcthodc.
"PERSSO:\' ( Anm. 10) 613.
"N. HIRSCHFELD, "Marks on Pots: Patterns of Usc in the Archaeological Record at Enkomi." in J.
S. Smith. Hrsg.. Script and Seal Usc on Cyprus in the Bron::.c and Iron A gf's, Archaeological
Institute of America Colloquia and Conference Papers Series. forthcoming.

Interesse wandte sieh weniger den einzelnen Zeichen an sich zu, sondern konzentricrte

cinfach aile bekannten Excmplare zusammen in ciner einzigen Liste mit der Oberschrift

sich auf die Bedeutung ihrer Verwendung auf sogenannten mykenischen Topferwarcn. Er

"Signs of the Late Bronze Age Script" (Abb. l A).

kam zu dem Schluf3, daf3 die Vasen mit den Zeichcn, welchc er fUr kyprominoisch hiclt,

Vier Jahre spater publizierte John Franklin Daniel einen Corpus, welcher die

wahrend der Hcrsteilung versehcn wurden, und dal3 sic dadurch Zypern als Herstellungs.
. her Tonwarcn ausw1esen. 11
ort mykemsc

umfangreichen Funcle aus den amerikanischen Ausgrabungen zu Kourion-Bamboula
16
miteinbezog.
Der Grosstcil seines Corpus bestancl aus Vasen mit einzelnen Markie

Schrift gab. hliuftcn sich die mit kyprominoischer Schrift versehenen Fundgegenstande

mehreren Zeichcn bestchcnclcn Inschriften in seine Untersuchung spatzyprischen Schrift

nach Art und Anzahl. Sowohl Streufunde als auch die Ausgrabungcn durch die schwedi

tums ein. Anders als seine Vorganger ging Daniel nicht von cler Annahmc aus, clal3 aile

·

In dem halbcn Jahrhundert, nach dem erkannt wurde, daB es cine sptHzyprische

sche Zypernexpcdition auf dcr gesamtcn Insel, durch Markides in Katydhata, durch die
Amerikaner in Kourion-Bamboula und durch Joan du Plat Taylor in Apliki-Karwnallos,
brachten den Bewcis, daB die Mehrzahl der sptitbronzczcitlichcn Grabungsorte auf Zypcrn

rungen.

Wic aile seine Vorganger schlol3 Daniel einzelne Zeichen zusammen mit aus

dicsc Zeichcn unbcdingt Bestanclteilc der odcr gar

einer zyprischen

Schrift seicn.

Statt

clessen entwickeltc er ein Klassifizicrungssystcm, woraus clcutlich hervorgeht, inwieweit
einzelne Zeichcn mit attestierten zyprischcn Schriftclcmenten in Zusammenhang gebracht

Schriftsti.icke odcr zumindest den Brauch aufwiescn, Gegenstande mit der gleichen Art

wcrclen k(innen (Abb. 1 B).

von Zeichen zu markiercn, wie sic auch auf Hingeren Inschriften Verwendung finden. Die

Jessen, was Beweismatcrial sptitzyprischen Schrifttums clarsteilt.

Zum ersten Mal wurdc cine klare Differenzicrung erortert
Gleichzcitig wurcle die

Inschriften selbst jcdoch warcn weitcrhin schr kurz, hochstcns sicben Zcichcn lang. Kcinc

volle Reichweite ailer Moglichkciten mit grof3er Vorsicht mitcinbczogen.

Tafclarchive vcrglcichbar mit den ligaischcn Fundkomplcxcn zu Knossos und Pylos

Corpus erhiclten Beweismaterial und Methodik fUr die Studie der kyprominoischen

wurden auf Zypcrn aufgedeckt. Wcgcn dcr Vcrschicdcnartigkcit und Knappheit der

Schrift cine festc Basis.
Jcuoch starb Daniel kurz danach unci seine zuri.ickhaltende Methode wurclc durch

zyprischcn Funde war man bcsondcrs darum besorgt, samtlichc auch nur moglichen
Excmplarc zyprischcn Schrcibcns zu sanuncln unci zu dokurnentieren, einschlicf3lich sogar
dcr cinzclnen in Tonwaren eingcritzten odcr aufgemaltcn Zcichcn.

Die zwci wahrcnd

diescr Pcriodc hcrausgcgebencn Katalogc kyprominoischcr Zcichcn veranschaulichen dies
dcutlich.
Das 1937 publizierte Werk Stanley Cassons

14

beinhaltet Zeichcn und Markic

Mit Daniels

die Aufrcgung neucr Entdeckungen weggefcgt.

1952 stclltc eincn Wcndepunkt in der

Welt clcr agaischen unci zyprischcn ArcMologic dar.

Die Entzifferung von Linear-B

wurde von Michael Vcntris bekanntgegcben. Unci auf Zypcrn kam die erstc kyprominoi
17
sche Tontafcl in Enkomi zutage.
Das folgende Jahr brachte mit sich die Entdeckung
18
drcicr weitcrer Tafeln, zwei in Enkomi unci cine in Ras Shamra.
Die Ausgrabungcn der

rungcn allcr Art auf cincr brciten Auswahl an Objcktcn: Rollsiegel, Ringe und Schi.isseln

nachsten zwei Jahrzchntc brachtcn cinen kontinuierlichen, wenn auch sparlichen Strom an

aus Edclmetail, Kupfcrbarrcn unci bcsondcrs Ttipfcrwaren verschiedener Typen (lokale

umfangreichen kyprominoischen Textcn zutagc: fi.inf wcitcrc Tafeln, einen Tonzylincler

unverzierte Kri.ige, mykenische Keramik, und Red Lustrous Wheelmadc Flaschen).

und ungcfahr flinfundsiebzig Tonkugcln. Die Vcrsuchc, die auf Kyprominoisch geschrie

Cassons Einfi.ihrung bchandeltc die Tatsachc, clas Schriftzeichen odcr Markierungen auf

benc(n) Sprachc(n)

vcrschicdcnartigen GegcnsUinden vcrschiedencn Funktionen dicnten.

Er erkanntc auch,

daf3 manchc mit Zeichen vcrsehene Objektc nicht unbedingt auf Zypern hergesteilt
15
wurden.
Schliel3lich wics er darauf hin. dal3 wahrcnd der Hcrsteilung angebrachtc
Zeichcn konsequenterweise irgcncleine an ihrem Herstcllungsort versUindliche Bedeutung
batten. wtihrcnd auf Fcrtigwaren gemalte oder gcritzte Zeichen sich an cinen vic! weiteren
Kreis moglichcr "Leser'' gerichtet haben mogcn.

Diesen Beobachtungen zufolge schlug

die auf sptitbronzezeitlichcm Zypern gcfundenen Inschriften in vielen Hinsichten stark
voneinancler unterscheiden.

Jecloch fi.ihrte ihn diese Erkenntnis aus irgencleincm Grundc

kcincswegs clazu, die Annahme anzuzweifeln, clal3 aile von cincm cinzigen spatzyprischen
Schreibsystem hcrgeleitet waren.

,, C. F. A.
'·

Seine Prascntation des Zeichenrepertoircs steilte

SC!L\EFFER, 1Vfissions en Clnpre, 1932-1935, Paris 1936, 76-79, 119-121 Appenclice I.

S. CASSON. "Chapter III: The Cypriot Script,'" Ancient Cvprus, Its Art and Archaeology, London

1937, 72-109.
''CASSON (Anm. 14), 81-82 [Type I (iii)= Red Lustrous Wheelmade ware].

cntdccken, bekamcn clurch die Entzifferung der agaischcn Schrift

unci durch die ncucrliche Vcrfligbarkeit Hingcrer Textc erncuten Anstol3.
Wahrencl sich die Forschung zunehmend auf die Jangcrcn Inschriftcn konzentriertc.
fing der

inklusivere Ansatz Jcr altcren rorscher an. vcrloren zu gehcn.

Obwohl weiterhin

zur Kenntnis genommcn wurdc, claG aile mtiglichen GegcnsUindc mit Schrift versehcn
19
bcschrankte sich die Diskussion wcitgchcnd auf die Auflistung dcr Vergleichs
waren,

beispielc fUr die Zcichcn unci manchmal die Daticrung des rundkontextes.

Auch in den Besprechungen Uingerer Texte offcnbartc sich diesc Einschriinkung

Casson vor, die Inschriftcn in vier Kategoricn, hauptsachlich nach der Art des bcschri
fteten Gegenstandes. einzutcilen. Mit anderen Worten, Casson crkannte deutlich, daB sich

zu

des Blickfelcles.

Dabei wurclcn die Inschriften oft aus ihrem Kontcxt geWst unci die

"' J. F. DAKIEL, "Prolegomena to the Cypro-Minoan Script" American Journal o(Archaeology 45
(1941) 249-282.
Enkomi 1193: Erstver()ffentlichung in P. DIKAIOS. "An Inscribed Tablet from Enkomi, Cyprus,"
Antiquity 27 (1953) 103-105, pl. IV.
" Enkomi 1687: Erste Erwiihnung bei P. DIKAIOS, "A Second Inscribed Clay Tablet from
Enkomi." Antiquity 27 (1953) 233-237, pis. IV, V; Enkomi 53.5 and Ras Shamra 17.06, erste
Meldung bei C. F.-A. SCHAEFFER, "More Tablets from Syria and Cyprus,'' Antiquity 28 (1954)
38-39.
''' 0. MAS SON '"Repertoire des inscriptions chypro-minoennes,'' Minos 5 (1957) 9-27.
'7
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len. gcschcnkt wird.

Wic dcm auch sci, blcibt die Entziffcrung bis heute cin vergebliches Bcmi.ihen?

4

Es wurdc noch kcinc Bilingue entdcckt. Die Texte cnthalten kcinc offensichtlichen Ideo
gramme.

Die bcstchcnde Anzahl an Inschriften ist zu gering, um cine kryptographischc

Losung zuzulasscn.

DarUbcr hinaus bestcht dcr Corpus aus wcnigcn Objektcn extrcm

untcrschicdlichcr unci unglcichmaHig Uber Zeit unci Raum verstrcuter Art.

Sic kommcn

aus flinf Jahrhundcrtcn unci aus Zypern, Ugarit, unci manchmal wciter aus Osten oclcr
Westen.

Angesichts solchcr Spannbrcite in Funktion, Daticrung unci Geographic sind

bcsWndigc

Zcichcnwcrtc

nicht

zu

crwarten.

SchlieHiich

fchlt

uns

noch

die

Grundvoraussctzung fUr cine gclungcnc Entsch!Usselung, n�imlich die genaue, cleutliche
unci zuganglichc VcrMfcntlichung samtlichcr Tcxtc unci Zeichen.
Bcispiclhaft ist Tafel Enkomi 1885 (Abb. 2).

Mchrerc wissenschaftlichc Studicn

wiclmctcn sich dicscr Tafel, da cs sich dabci urn cine der frUhesten erha1tenen kypromi

noischen Inschriften handelt, mit eincm Datum urn I 550 vor Christus.

Diese Untersu

chungen werdcn von Zeichcnlisten begleitet, die stark voneinancler abweichen, wie aus
dieser Abbildung hervorgeht.

In der Erstvcrbffentlichung wurclen die zwei Zeichen am

Rande der Tafel weggelassen, die Lesungcn der ancleren Zeichen weichen voneinancler ab,
unci cs gibt keine einheitlichc Angabc von Beschacligungen ocler Zufallsmarkierungen.
Diesc mangclncle Dbereinstimmung ist in jecler Hinsicht von Bedeutung. Sic veranschau
licht. wic wichtig es ware, die kyprominoischen Tcxte sorgfaltig, viclleicht sogar kollabo
rativ zu untersuchen und zu clokurnentieren.
Emilia Masson verMfentlichte 85% der kyprominoischen Inschriften.

Obwohl

manche dieser Inschriften von anderen Wissenschaftlern untersucht worden sind, ver
wendcn die meisten als Vorlage fUr ihre Analyse die Abbildungen Massons, wei! man sic
fiir die Fachexpertin fUr die Schrift hiclt.

Oft bleiben ihrc Publikationen die einzige

zugiinglichc Dokumentation eincr bcstimmtcn Inschrift odcr aller Inschriften aus eincr
bcstimmtcn Fundstiittc.

Es hat seine Vortcilc, claH die Vcrbffentlichung clcr kyprominoi

schcn Tcxtc wcitgchcncl durch cine cinzige Wissenschaftlcrin tiber mchrcre Jahre hinwcg
erfolgtc. Bci clcr Untcrsuchung ncuer Funclc stand ihr die Vcrtrauthcit aus erster Hanel mit
dem gcsamten Corpus zur Vcrfi.igung.

Die publiziertcn Zcichnungen sind darin cinheit

lich, daH sie die Intcrprctationcn ciner Einzelpcrson wiclcrspiegeln. Dennoch bringt diese
Vcroffcntlichungsmcthode auch Schwicrigkciten mit sich. Die Spezialisierung des Faches

ENTZlFFERUNG
D,\S ARGUMENT GEGEN

auf cine Wissenschaftlcrin fUhrtc nicht, oclcr nur scltcn, zu Analyscn ocler kritischer
Auseinandersetzung mit
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Entziffcrung.
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Kritische Auseinanclcrsetzungen mit den vcrschieclenen EntzifferungsvorschHigcn bietcn M.
Krcbcrnik, "Zypcrn im 3. und 2. Jahrtauscnd v. Chr. aus altorientalistischer Sicht,'' in diescm
Band; T. G. PALAI:V!A. "Cypro-Minoan Scripts: Problems of Historical Context,'' in Y. Duhoux.
T. G. Palaima, J. Bennet, Hrsg.. Problems in Decipherment, Bihliothcque des Ca!ziers de

L 'Jnstitlll de Linguistique de Lo uvain 49, Louvain-la-Neuve 1989, 121-187, S. HILLER. ''Die
kyprominoische Schriftsysteme," Arc!ziv ji'ir OrientjiJrschung 20 ( 1985) 61-102, bcs. 79-93; A. B.
KNAPP & A. MARC!IA:'\T, ''Cyprus. Cypro-Minoan and Htmians," Report of the Department of

Antiquities, Cvpms, 1982, Nicosia 1982, 15-30, bcs. 16-18; 0. MAsso:--.;, "Les ecritures chypro

minoenncs et lcs possibilitcs de dechiffrement,'' Etudes lvlyceniennes. Paris 1956, 199-206.

Massons Zeichnungcn sind durchwcg "normalisiert", dal3 hcizt. sic gcben nicht den
Dari.ibcr

tatsachlichen Zustancl clcr Inschriftcn wicdcr, sonclern cine Rekonstruktion.

hinaus handelt cs sich bci mehrercn Zeichnungcn urn Skizzcn, die wcdcr die gcnaucn
Dimensioncn unci Formen clcr Zeichen unci ihrcs Tragcrmaterials. noch die genauc Bczic
hung zwischen den beidcn wicdcrgeben.
Massons sorgfaltige Untcrsuchung cler Tafcln unci Tonkugeln aus Enkomi unci Ras
Shamra fi.ihrte 1974 zur VcrMfentlichung ciner Zcichenlistc (Abb.

LC).25

Dicsc gilt

scitclcm als die Standarclzcichcnliste fiir Kyprominoisch unci wire! in allen spateren
Abhandlungcn ziticrt.

Aber als Forschungsbasis laf3t sic zu wlinschcn i.ibrig.

bcreits 25 Jahre scit clcr VcrofTentlichung vcrgangen.
kyprominoischc Neufunclc in Kalavasos-Avios
Skourou,28 untcr andercn, zutagc.

Es sind

Inzwischen kamcn umfangreichc

Dhimitrios?

Kition,27 unci Toumba tou

Es gibt nati.irlich die notigcn Ergiinzungcn und

Andcrungen zur Listc von 1974. Dicsc crschcincn in den Ncuvero1Tcntlichungcn. aber cia
sic von verschieclcnen V crfasscrn an verschicclcncn Orten publiziert wurclcn, ist es
schwierig, die cinzelnen Anclcrungen nachzuvollziehcn, ohnc clal3 man die gcsamtc
Literatur durcharbcitcn mi.issct. Abcr die Zcichcnliste in ihrer ursprlinglichcn Form bringt
zwci gewichtigcrc Problemc mit sich. die sic als Stuclicnbasis dcr bronzczcitlichcn
Schrift(en) odcr Sprach(en) Zyperns unbrauchbar machcn.
Der grof3te Mangel ist das Fehlcn genaucr Kriticrcn, nach denen Zcichcn in die
Liste aufgcnommen wurclen. Bcreits 1941 formulicrte DanieL wie schon besprochcn, cine
gcnauc Methode zur Untcrscheiclung, welchc Zcichcn in den Corpus cler spatzyprischcn

Schrift eingctragcn wcrclcn solltcn unci welche als moglich oclcr fragwi.irclig bciseitcgcsctzt

wcrden sollten?9 Seine Diffcrcnzierung bcruhte auf den aus mchrcrcn Zcichcn
bestehcndcn Inschriftcn, die spatbronzezeitliche, auf Zypern hergcstelltc Objckte zicrcn.
Dicsc schlof3 cr in seine crste Klasse cin unci claraus bcsteht die Stanclarclzcichenlistc fiir

'' E. MASSO:\, "Premiere partie: Lcs repertoires," Cyprominoica: Repertoires, documents de Ras
Shamra, essais d'interprhation, Studies in Mediterranean Archaeology 31 : 2, Goteborg 1974, 1117.
'" J. S. SMITH, ''Cylinder Seal K-AD 1738," in A. K. South, Hrsg., Vasilikos Valley Project 4:
Kalavasos-1\yios Dhimitrios III, Tombs 8, 9, 1 1-20, Studies in Mediterranean Archaeology 71:4,
Jonsered forthcoming; E. MASS02'1. ''Vestiges ccrits trouvcs sur le site de Kalavasos-Ayios
Dhimitrios," in A. South. P. Russell, P. S. Keswani, Vasilikos Valley Project 3: Kalavasos-Ayios
Dhimitrios II: Ceramics, Objects, Tombs, Specialist Studies, Studies in Mediterranean
Archaeology 71:3, Gotcborg 1989. 38-40, figs. 60-63, pl. XIII.

Kyprominoisch.

Drci

weitere Klassifizicrungen sind

Zugehtkigkeit zur kyprominoischen Schrift geordnet.

nach

ihrer wahrscheinlichen

Die Zeichcn der zweiten Klasse

sind mit denen cler ersten identisch; man kann also clavon ausgehen, daB es sich dabei um

kyprominoische Schrift handclt.

Die Zeichen cler dritten Klasse entsprechen <mclcrcn in

Linear-A. Linear-B ocler Kyprisch-syllabisch.

Wegen der Beziehungen zwischen den
verschiedenen Schriften besteht die Moglichkeit, auch jene mit Kyprominoisch in
Yerbinclung zu bringen. Die Zeichen der vierten Klasse erscheincn haufig - dies konnte

auf cine Hcrleitung aus einem gemeinsamen Schriftsystem zuriickzufiihren sein oder auch
nicht. Jedcs Zeichcn im Corpus nach Daniel wurde in cine dieser vier Katc(Jorien einO"eb
b
teilt. Daher war cs sofort dcutlich. ob ein bcstimmtcs Zcichen mit Sicherhcit, wahrschein-

lich oder nur moglicherwcise mit cincm Bcstandteil spatzyprischcr Schrift glcichgesetzt
wcrden konntc.

Im Gegensatz clazu unterlaf3t es Masson, die Zeichen, die in ihrc

Zeichenliste aufgcnommcn werden, auszuwertcn oder nach Art zu klassifiziercn.

Statt

desscn wirft sic Zeichen aus untcrschiedlichstcn Inschriftcntypcn auf verschieclenen
Objckten aus unterschiedlichcm Material kommcntarlos zusammen.

Die Tatsache, daB

ein Zeichen in Massons Lisle aufgenommcn wurde. biirgt noch lange nicht fiir seine
Abstammung.

Man kann wecler davon ausgehcn, claf3 clas Zeichcn in einer ltingcrcn, aus

:

mehrcrcn Zeichen bestehenden Inschrift erscheint, noch daB das Tragcrobjekt a tf Zypcrn
hcrgcstcllt wurclc.

Da gcnauc Anmerkungcn fchlcn, ist cs hcutc nicht mchr moglich, die

Qucllc jcdes Zcichcns odcr jedcr Yariantc in Massons Listc aufzuspliren.

�

Es is unmog

lich fcstzustellcn, nach wclchcn Kritericn, wcnn Ubcrhaupt. Schrcibspuren von anderen
Markierungen untcrschieclcn wurdcn.
Ferner, ist cs schwicrig, das Spcktrum an moglichcn Yarianten fiir cin bcstimmtes
Zcichcn nach dcrcn Darstcllung in Massons Zcichcnliste zu bcurtcilen.

Bcsonclcrs im

Faile eincr noch nicht cntziffcrtcn Schrift ist cs schwierig. die Bedeutung klcincr Untcr
schiede in den Bcstanclteilen cines Zcichcns zu bcwcrten.
Problems bcwuBt.

Masson ist sich clieses

In den Einzclbcsprechungcn verschicdcner Inschriften crkWrt sic oft

schr cleutlich, warum (oclcr warum nicht) bcstimmtc Zcichcn als Yariantcn oder als
gcsondcrte Zcichcn in ihrcr Zeichcnlistc aufgefiihrt werclen.
listc kcinc Ycrwcise auf eliesc Besprcchungcn.

Jcdoch enthiilt die Zeichen

Die Listc stellt meistens die Hauptva

riantcn, unci hochstcns zwci davon, dar; gcringfiigigc Varianten wcrdcn liberhaupt nicht
crwiihnt. Fast aile Zcichen wcrclcn typographisch in normalisicrter Form, ohne Riicksicht

auf Mal3 unci Duktus dargcstcllt. Dcshalb ist es unmc)g!ich, auf clicser Basis fcstzustellen,
wclchc die beclcutungsvollcn Eigcnschaftcn cines Zeichcns sein mogcn.

Aus allen dicsen GrUnden ist cs hcutc fehl am Platz, Kyprominoisch cntziffern zu
Auf vcrMfentlichte Angaben basiertc Entziffcrung bcdeutct. sich auf ungcnauc

., M. Yo:--:, ''Appcndice 3: Marques sur ccramique," Kition-Bamboula III: Le Sondage L-N 13,

wollcn.

1985. 175-187: E. MASSON, "Appendix III: Inscriptions et marques chypro-minoennes �t Kition,"
in V. Karageorghis, Kition V: The Pre-Piwenician Levels, part II. Nikosia 1985, 280-284, pis. A
G: E. MASSON, ''Signes chypro-minocns isolcs, graves ou peints." in V. Karageorghis,
Etcavations at Kition: The Tombs, vol. I, Nikosia 1974, 145-147.

dicsc Mangel bcscitigt worden sind. Unci bis entweclcr cine Bilinguc oclcr zahlreichc neue

Bronze recent et Geometrique I, l�ditions Rec!zerche sur les Civilisations "memoire" 110. 56, Paris

:; E. D. T. VER:V!EULE and F. Z. WOLSKY, "J. Potmarks and Inscriptions," Townha tou 5'kourou: A
Bron::.e Age Potters' Quarter on M01phou Bay in Cyprus, Boston 1990. 351-354.
'' DA:\fEL (Anm. 16).

Umschriften und Zusammcnsctzungcn zu vcrlasscn.

Es ist kein Fortschritt moglich, bis

Inschriften aufgcdeckt wcrclcn, kommcn >vir nicht gut voran.

DER KONTEXTBEZOGENE ANSATZ: WAS WIR BEREITS WISSEN K bNNEN
Jcdoch sol! clicscr Yortrag nicht rein negativ ausfallen.

Ich glaube auch nicht, daf3

es sinnlos ist, bcim hcutigen Stand Kyprominoisch zu studicrcn.

Nur muB der Brenn-

punkt weg von Entzifferungsversuchen und auf cincn kontcxtbczogenen odcr arch�iologi

schen Ansatz verlegt werden.

Eine archaologische Methode. alte Sehriften zu stuclieren, ermoglicht cs uns, cine
Inschrift clurch Betrachtung ihres Kontextes auf cine Weise zu "lescn''

auch wcnn wir

den Inhalt nicht kenncn. wei! wir die Worte cler Sprache nicht lescn konncn. Der Kontcxt
cines beschriftetcn Objcktcs bcstcht aus der Objcktform, seincm Funclort, dcm damit
assoziierten Material unci cler Art. in der die lnschrift am Objckt angcbracht wurde. Durch
die

Analyse

des archaologischcn Gesamtkontcxtcs cines

mit

Inschrift

vcrschcnen

Gegenstancles ist es manchmal moglich fcstzustellen, ob cler vermutliche Zwcck der
Inschrift ctwa religios, wirtschaftlich odcr litcrarisch gewesen sci. Wir k()nncn au13crdem
chronologische unci rcgionale Schemen isolieren.
Joanna S. Smith unci die Autorin haben cine solche kontcxtbezogcne Studic der
Kyprominoischc(n)

Schrifte(n)

vorgcnommen.

Das

Cypro-Minoan

Corpus Project

(CyMCoP) beabsichtigt, zustitzlich zu der direkten Ncustudie und Ncuvcroffcntlichung
aller Textc, cine grundlegcnde Diskussion dcr Objektc, auf dcnen die I nschriftcn crschei
nen, ihrcr Fundorte unci ihrcr Vertcilungsmustcr zu bicten:�0 Die folgcnden Bcispiele
sollcn vcranschaulichen, was fi.ir Fortschrittc hcutc in der Forschung zur spatzyprischcn

wiesen, daf3 auch, wenn man zeigcn konnte, claf3 die Zcichenmuster auf den "kypromi
noisch-2"-geschriebenen Tafcln anders seien als diejenigcn auf etwa den Tonkugeln, man
noch !angst nicht bcwiesen hat, daf3 cs sich um zwci verschieclenc Sprachcn hanclelt. Die
Objckttypen unci ihre Deponierungskontexte untcrschciden sich so sehr voneinandcr, daf3
man davon ausgchcn kann, daf3 die Inschriften vcrschiedencn Zweckcn dientcn, was Ieicht
den Unterschicd in Wortschatz und Syntax crklarcn wi.irdc.

TONZYLINDER AUS KALA VASOS-AYIOS Df!flvfiTRIOS
1982 unci 1983 wurdcn fi.inf klcine Tonzylinder im Ashlar Building X im
Grabungsort Kalavasos-Ayios Dhimitrios aufgefundcn. E. Masson hatte die Dokumente

als GrUnclungsbcigabcn intcrpreticrt.

Joanna Smiths ki.irzlichc Analyse dicscr Zylinder
zcigt nicht nur, wic wichtig cine grUnclliche Ncuuntcrsuchung dcr Originaltexte sein
wUrde, sondern auch, wievielc Informationen wir jetzt aus dcr Beobachtung der Objekt

kontextc, unci Deponicrungskontcxtc dieser Inschriften gcwinncn k()nnen. 32
Anstatt
vergrabcne Sakraldokumcnte darzustcllen, schcinen die Zylindcr aus Kalavasos-Ayios
Dhimitrios w(ihrend des Bestchcns des Baucs von den Einwohnern benutzt worden zu

scm.

Schrift gemacht werden konnen durch Anwendung einer kontcxtbezogcncn Methode.

ZEICHEN AUF VASEN
KYPROM!NOISCH 2
Drci Tafclfragmcntc aus Enkomi wcrden von E . Masson eincm Schriftsystcm

zugeordnet, welches sich von der kyprominoischcn Scl1rift auf allen andcren bcschrifteten
Objektcn aus Zypern unterscheidet.

Sic behauptct, Jaf.) dicsc Tafcln, unci nur diese drci.

untcr allen Inschriftcn spatbronzezeitlichcn Zyperns, eincn "Kcilschriftisierungsprozcss'·
darstellten, wodurch vorclerasiatische Einf!iisse nicht nur auf die Zeichenfonncn, sonclern
auch auf die Sprache, in dcr die Tafelinschriftcn verfaf.)t sind, eingcwirkt hatten. Deshalb
weist sie die Zeichen auf diesen drci Tafcln ciner v()]!ig scparatcn Zcichcnlistc zu und
ncnnt sic Kyprominoisch 2.
Thomas Palaima hat in cincm 1989 crschienenen Aufsatz31 die Gcgenargumcnta
tion am ausfi.ihrlichsten gcfi.ihrt.

Zusammcnfassencl beweist Palaima, daf3 Unterschiede.

die von Masson verschicdcnen Schriftcn und/oder Sprachcn zugcschricben werden, cher
auf pa!aographische Umstande, Formattierungspraxen und die Erhaltung bcstimmter
Tafelgruppen zurtickzufUhren seien. Mit andcrcn Worten, wtihrencl Masson sich haupt
sachtlich auf Zeichenhaufigkeit unci Zeichenmustcr konzentriert, beclcnkt Palaima den
breiteren Kontext.

Die Abweichungcn in Zcichenform sind Ieicht dadurch zu crkHircn,

daf3 unterschiedliches Material bcschriftct wurdc.

Palaima hat mit Recht darauf hinge-

Wie wir sahcn, betrachteten die Ausgr(iber einzclnc Zeichen, die auf die Bascn unci
Henkel sp(itbronzczcitlicher zyprischer T()pfc aufgemalt odcr cingcritzt waren, als
Bcweismatcrial fi.ir Kyprominoisch. Dicse angcnommene Gleichung zwischen Schreiben

unci Markicrcn muB erst noch geprlift werden.

Wenn ein Zusammenhang mit Schrift

systcmen nachgcwicsen wcrden kann, versprechen Zcichcn auf Vascn, unser Wissen i.ibcr
die chronologischen unci gcographischen Grenzen unci die politischcn unci sozialcn
Grenzen dcr Schriftkenntnis cnorm zu steigcrn.

Da Topfcrwarcn extrem haufig in der

Archiiologic anzutrcffen sind, stcllen sic cine besonders wichtige Quclle dar; Markie
rungcn auf Vasen haben vie! besscre Oberlcbcnsaussichtcn als aile anderen Spuren
antikcn Schrcibens. Mit dcr freundlichcn Gcnchmigung viclcr Ausgrabcr unci Muscums
wisscnschaftlcr, die auf der Insel arbeitcn, babe ich cine umfassende Stuclie der auf
Zypcrn der sptiten Bronzczeit vcnvcndetcn Markicrungssystcme unternommcn.

Es ist

noch zu frlih, urn cndgi.iltigc Ergebnisse vorzustellen, statt dcsscn stelle ich hier mchrcre
"Arbeitstheoricn" vor, in der Hoffnung, Ihnen vorzufi.ihrcn, wie vic! die Analyse der
Topfrnarkicrungcn zu kyprominoischen Studicn beitragcn kann.

Analog zu den Analysen

der Standardinschriftcn ist cs gcwinnbringcnder unci i.iberzeugendcr. die Markierungen auf
Vasen in ihrem Gcsamtkontcxt zu hctrachten.
Die grundlegende Frage bctrifft den Zusammenhang zwischen diesen Markie

"' J. S. S:VHTI! und N. HlRSCI!FELD. "The Cypro-Minoan Corpus Project takes an Archaeological
Approach." Near Eastern Archaeology 62:2 (1999) 129-130; J. S. S:vi!Tfl and N. IIIRSC!IFELD,
'The Cypro-Minoan Corpus Project: First Preliminary Report," Poster Session vorgclegt beim
tOOth Annual Meeting of the Archaeological Institute of America, Washington D.C., December
1998 (Abstracts, p. 36).
'' Palaima (Anm. 24).

rungcn und Schriftsystemen.

Es ist bier nicht dcr Ort, die Kriterien fi.ir cine Definition

solchcr Beziehungen zu bcsprcchen. Statt desscn stellc ich zwei Beispiclc unci ihre mogli-

"''Unknown? It must be sacred! Uprooting the foundations of Cypro-Minoan,'' vorgetragen bei
The American Schools of Oriental Research Annual Meetings, Orlando FL. November 1998
(Abstract in ASOR NciVslcttcr 48.2 (1998) A-29.

che Tragweite vor.

Das erste Beispiel betrifft die Markierungen, die in die Henkel und

bcantwortcn di.irftc. Samtlichc Entzifferungsvcrsuche sind jecloch bis heutc vergeblich

Basen agtiischcr Topfcrwarcn cingcritzt sind. An andercr Stelle habc ich bereits gezcigt.

gcbliebcn unci vcrsprechcn kcine Aussicht auf Erfolg, cia bisher keine Bilinguc gefunclen

dal3 diese Zcichen wahrschcinlich aus der kyprominoischen Schrift stammen, und daB ihr

wurdc und die bekannte Zcichcnanzahl zu gering ist. urn cine kryptographische Losung zu

Anbringcn an cincr Vase bcdcutet, daB diese irgendwann in die I-Hindc eincr Person, die
mit dem Schriftsystcm vcrtraut war, gerict.33 Diese Feststcllung H\Bt darauf schlissen, daB

crmbglichen.

Es besteht jccloch die Moglichkcit, Kyprominoisch aus einem anclercn Ansatz zu

die Vascn, die auf dicsc Art markicrt worden sind, und die in dcr Lcvantc. in Agyptcn und

stuclicrcn, der unmittclbare und fruchtbarc Ergebnisse verspricht.

in dcr Agtiis gcfundcn wurdcn, wahrschcinlich durch die I-Hinde cines der kyprominoi

auf die Entziffcrung zu legcn, muH sich die Forschung ciner arch�iologischcn oclcr

kontcxtbezogencn Methode zuwcndcn. Durch die Analyse des gcsamten archaologischen

schen Schrift machtigcn Zwischenh�indlers gingen.
Im zweiten Fall jedoch ist es nicht moglich zu bewcisen, daB die Markierungen auf
Red

Lustrous

Whcelmade

Spindclflaschen

unci

Pilgrim

Flasks

kyprominoischcn

Ursprungs sind, obwohl die Moglichkeit bestcht. daB cs Ausnahmcftille gibt.

Deshalb

konncn diesc Markierungcn wcclcr als Beweismatcrial flir cine zyprischc Hcrstellung
clicser Ware, 3� noch fiir schrcibunkunclige Werkstattcn angcfUhrt werdcn.
Nachclcm wir die Verbinclung zwischen Topfmarkierung und Schrcibsystemcn
besser verstehcn, bcstcht die M(iglichkcit, daB die Dokumcntation der Zcichcn auf Vasen
bestimmtc Fragen wire! aufkliiren konncn, wic zum Beispiel clas chronologische Bcstchcn
cler kyprominoischcn Schrift und dcr Obcrgang von Kyprominoisch zu Kyprisch-Sylla
bisch.

So HiJ3t clas Fehlen jeglichcr Anderungen im Markicrungsbrauch wahrcnd des

Obergangs von Late Cypriot I I C auf IliA vermutcn, dal3 starke KontinuiUH auf den
Ebcnen des Aufzcichnens und Schriftswcscns hestand, trotz clcr vcrmutetcn erheblichcn
sozialpolitischen Umschwiinge.
Schlicf3lich

di.irftcn

die

Markicrungspraxcn

auf

regionalc

Noticrungssystemc

hinwcisen, ob sic nun ein Schriftsystcm gcnau wiclcrspiegcln oder nicht. So di.irftc zum
5
Beispiel die eigcnartige und sofort crkennbare Art in Kouklia,3 Vascn zu markieren,
clarauf hinweisen, daB die rcgionalc eisenzcitliche Schrift auf Paphos in cincm stark
entwickeltcn lokalcn Vcrwaltungssystem der spaten Bronzczcit wurzeltc.
SCHLCH
Jcdc noch nicht entziffcrtc Schrift fordert uns hcraus, sie lesen zu Iemen. Scitdem
die crstcn kyprominoischen Entclcckungcn gemacht wurdcn, war die Versuchung dazu
schr groB.

Statt den Schwcrpunkt

Zum Tcil licgt dies an forschungsgeschichtlichen Umstanclen, tcils an den

dcutlichcn Beziehungen zvvischcn clcr Schrift der zyprischen Bronzczcit und andcren
bercits entziffcrten Schriftcn und tcils an den historischcn Fragen, wclche die Entzifferung

Hrsg. , Atti I' memorie dd Secondo Congresso lntcrnazionale di lv!icenologia, Rome 1996, vol. L
289-297; l'i. lliRSCIIFELD, "Incised Marks (Post-Firing) on Aegean Wares," in C. Zerner,
Hrsg., Wace and Blegen: Potten' as Evidcnce fi;r Trade in the Late Bron::e Age ;\egmn.
"N. HIRSCHFELD, "Cypriots in the Mycenaean Aegean," in E. De Miro, L. Godart. A. Sacconi,

Amsterdam 1993, 311-318; N. HIRSCHFELD. "Cypriot Marks on Mycenaean Pottery." Mykenaika:
BCII Supplement :25 (199:2) 315-319.

"Contra K . ERIKSSO?'-:, Red Lustrous Wlzcel-lvfade Ware, Studies in Mediterranean Archaeology
103 (Jonserecl 1993) 145-147.
"T. B. MITFORD, 'The Cypro-Minoan Inscriptions of Old Paphos," Kadmos l O (1971) 87-96, pis.
I-II.

Zusammcnhangs cines inskribicrten Gcgcnstanclcs wird cs moglich,

viclcs clari.ibcr

auszusagcn, wer. was, wo, warm, und sogar warum in clcr sptiten Bronzczeit auf Zypern
gcschriebcn hat.

NICOLLE HIRSCHFELD

Abb. 1:

Zeichnungen der Tontafcl aus Enkomi. Dikaios Nr.

1885

Abb. 2: Corpora Kyprominoischer Zeichen (Beispiele)

�---A) Beispiel aus S. CASSO'>. Anctent C)prus. Its An and Archaeology. London 1937. 99.
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1971 Enkomi, Excavations
1948-1958, vol. II, Mainz, pl. 315110
after E. Masson 1969 "La plus ancienne
tablette chypro-minoenne (Enkorni 1955)."
Minos 10: 65. [Ver<iffentlichung ohne :Vlassstab]
P. Dikaios

J. Faucounau 1985 "Le developpement de
1· ecriture a Chypre au cours du deuxieme
millenaire," Tipm:nKa B C;tE8v ouo
Kvnpo!.oytKov 2:uvEi3ptou, vol. A. Kicosia:
fig. 4. [Ver<iffentlichung ohne Massstab]
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International Archaeological Symposium, "The Relations between Cyprus and Crete, ca. 2000-500
B.C." Nicosia: 130, figs. l and 2. [Ver<iffentlichung ohne Massstab]
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J. S. Snut� 1994 Seals or Sealing in the Late Cypriot Period, PhD dissertation
, Bryn Mawr
College. Umvers1ty Y!Jcrofilms, Ann Arbor: fig. 39
. [Zeigt lediglich die interdrerten Markierungen]
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Du!ekte

Dr.

N. H irschfeld

, . Die Krpro111inoische Schrijt: Texte und Kontexte "

Diskussion
Triimpy: Viclcn Dank fUr den schiincn Y ortrag. Er hat u.a. methodologischc Problcmc
aufgczcigt unci uns klar gcmacht, mit was fUr Schwierigkciten man im Zusammcnhang der
kypro minoischcn Schrift zu k�impfcn hat. Es gibt bcstimmt auch Wortmcldungcn.
Frau Professor Otto .
Otto: Eine Fragc an d i e Kol lcgcn zum minoischcn Altcrtu m . Mir l icgt i m Sinn. als wlircn in
den mino ischcn Bcrghci l igti.imern auch Tonkugcln gdundcn worden. Stimmt das'? \Venn
das stimmt. dann w�irc so cine Kugel vicl lcicht auch cin rcl igiiises Objckt.

Aegean world. It was not common practice to label Mycenaean I I IA or I I I B pottery in the
Mycenaean world. The only regularly marked vases arc the Late Minoan I I I coarse-ware
stirrup jars with painted Linear B inscriptions. Otherwise it is a strange thing to find a
marked Mycenaean vase. Most of these marked Mycenaean vases arc found on Cyprus.
They appear on a very l i mited range of shapes. and the signs arc repetitive. Now. the very
simple signs you could identify as marks of vari ous scripts. But my method is to l o ok at the
complex signs. and if I look at the complex signs on the Mycenaean vases, there arc none
that have anything to do with any Aegean script. None can be identified as certainly Linear
A, none as certainly Linear B. Those that can be compared with a script arc undoubtedly
Cyprominoan. For these reasons. I hypothesize that the pot marks are connected with
Cyprorninoan writing. Now. whether every single potmark is in fact a Cyprominoan sign, [

wouldn ' t go that far

I ' d say that someone who is fami l i ar with the script is using it as the

basis for their marking system. If we included al l the potmarks, the Zcichcn l i stc (sign l ist)
Hirschfeld : J a. ich muss auf Engl isch anwortcn, Entschuldigung. The clayballs and how

would be much, much l onger. So, right now. that's what I ' m sorting out. On Canaanite jars

they function arc a big question. Some of them were indeed thought to be found in rel igious

we have the same sorts of signs ( in terms of placement on the vessels and overa l l

contexts at Enkomi. But that same findspot has also been interpreted as a place where games

appearance) but they seem t o be from a di fferent repertoire, s o I ' m n o t sure i f t h e signs on

were played. Looking for parallel examples in better defined contexts I think is the way to

Canaanite jars can be termed Cyprom inoan. And that' s exactly what I ' m trying to sort out. I

approach the functi on of these obj ects and the meaning of their inscriptions.

do think some of them can he shovvn to be Cyprominoan.

Dimoudis: Erstcns viclcn Dank fUr I hrcn Y ortrag. FUr mich ist cs scnsationcll, daH aufgrund

Tl"iimpy: Es gibt noch drci Wortmcldungcn . Dlit-fcn wir noch cmcn klcincn Moment

neuer Fundc die Untcrschicclc zwischen kyprominoisch I und I f fast vcrschwindcn. Wic viclc

wcitcrfahrcn? H err Professor Schlifcr.

lnschri ftcn wurdcn in den lctztcn Jahrcn gcfunden odcr erst rccht w isscnschaft l ich ausgc
wertet'?

Schiifer: Es gibt auGer mir ungcnlhr noch zwci oclcr clrci Laicn auf diesem Gcbict. Unci ich
crlaubc mir dcswcgcn cine vicllcicht schr kiihnc Fragc. Ich bin ja kein Fachmann. Die

Hirschfeld: We were very lucky in our studies. The excavators and the museum staff were

Frage. Wclche Sprachc crwartet man'1 \Vic ist da dcr Erwartungshorizont zum Stand dcr

very open and I have a whole folder of l etters from People w i l l ing to let us take a look at

heutigcn Forschung'?

these inscribed objects. including those now in Syria. in Nicosia and regional museums in
Cyprus, and in European museums. So we have it a l l under way; we just need to finance it.

Hirschfel d : I have to answer in Engl ish, I ' m sorry. It depends on with whom you talk.
People come at this with di fferent ideas. as Dr. Krcbcrnik showed in his talk about the

Dimoudis: Ich h �1ttc von I hnen gcrn cincn Kom mcntar bcziiglich der bcrlihmtcn Abstarn

Cyprominoan material from Ugarit. I myself have no preconceived idea as to what language

mung des Kyprorninoischcn von den krctischcn Lincar-Schriftcn. Ist dicse Abstammung

or languages the Cyprominoan script or scripts might be expressing. Depending on the

sichcr oder bestchcn Zwe i fel?

article you read, arguments arc made that it could be Hittite . i t could be Semitic, i t could be

Hirschfel d : Ich dcnkc sichcr.
Dimoudis: Dankc. Und cine lctztc Bcmcrkung, die die Tc)pfcr- & Stcinmctz-Zcichcn

bctri fft. lch bin cin biHchcn i.ibcrrascht. wei! normalcrwcisc dicse Zcichcn nicht als Schrirt

Greek. There is no c onccnsus over what l anguage we· rc looking for. There· s no conccnsus.
Docs that answer the question?
Triimpy : Es gab noch cine Fragc: Herr Professor Krebcrnik.

zcichcn angcschen wcrdcn. abcr sic bringcn dicsc i m dcutlichcn Zusammcnhang mit

Krebernik : Die crste Fragc ist cine tcchnischc: Es geht um cin H o logramm-Projckt, ich

Schriftzcichcn.

babe h icr cincn Brief aus M iinstcr von den Herren, die dicsc H o logrammc anfertigcn.

Hirschfel d : Ja, ich muss cin b isschcn vorsichtig scin. As I tried to show. from the very
beginning of Cypriot archaeology. because there only were such short, short texts, anything
was grabbed and called Cyprominoan. I t was just assumed that these signs on the vases

Mcichtcn Sic vicl lcicht mit I hnen Kontakt aufncluncn'? Und jctzt: In U garit gibt es ja auch
GefUI.\e mit ugaritischcr Schri ft . .
Hirschfeld : Ja.

were the sign of a script. I ' ve been going back over the material, and not a l l potmarks arc
signs that are associated with script: but how docs one decide? By looking at all the

Krebcrnik: Das wtirc doch Vcrwandtcs ...

potmarks. one finds certain c lusters of marking patterns. On Mycenaean vases. potmarks
never appear in the Aegean world - wel l , I shouldn ' t say never. but al most never in the

H i rschfeld : Ja, natUrlich. Danke.

